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After buckling， the behavior of plates is q uite different from that of comp~ 
ressed columns. Namely， the critical10ad for a column can be considered as the 
ultimate load， but a thin buckled plate can carry a much larger load than the 
critical load at which buckling begins. 
Therefore， itis of importance to investigate the postbuckling behavior of 
plates. 
This paper deals theoretically with the postbuckling behavior of simply snpport~ 
ed isosceles right triangular plate in the C3se of uniform compression or shear 
by using the Galerkin's method. 
Especially， a polynomial of coordinate variables x and y is used as a new type 
of stress function in this paper. 
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合では， W2b Wa2を用いた場合11.73となり 5項ま
で用いた場合の 11.57との誤差はきわめてわずかであ
るので，座屈後のたわみ波形として式(9)を仮定する。
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(a) 応力分布 (b) 曲げモーメント
図2 Fpによる周辺の応力，曲げモーメント
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ここに， Fo， FA. FA'は式(12)で与えられる。
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求めてみた。その結果を表 1~こ示す。表 1 において，
l1e， re， 6e， reは板の周辺での平均〈見かけ)の圧縮
応力，せん断応力，圧縮ひずみ，せん断ひずみを示
L. Gは板のせん断弾性係数である口座屈前の有効剛
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(1) せん断座屈後 t1e=p = 0 
(B) せん断座屈後 6e= 0 
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図6 平均応力と重心位置のたわみの自乗との関係
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